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Abstract : The aim of this study was to inspect visual recognition of steps risky for falling from stationary
analysis of fixation points of elderly by using Eye Mark Recorder while they were descending stairs. In any
age groups recognition rates of risky points tended to be high in the vicinity of the initial step which came in
descending stairs from a top plane and to be low according to approaching the ground. In middle-aged the
rates were high in comparison with both old-aged and young-aged and middle-aged had a tendency to
recognize visually risky steps. In young-aged the rates were gradually dropping from the first step to the half
landing and were the lowest at the half landing. At the first step from the half landing the rates were again
the highest and thereafter were gradually dropping and were the lowest just prior to landing the ground.
The results showed that the rates of old-aged were lower than that of middle-aged and tended to be near to
that of young-aged. In comparison with the rates between elderly fallers and elderly non-fallers there were
no significant differences in both groups. In both fallers and non-fallers the rates were high at the first step
followed from the top plane but changes in the rates of elderly fallers were nearer to that of young-aged than
that of middle-aged. However there were 7 steps (21.2%) which elderly fallers did not recognize visually at
all, but there was not a step at all that elderly non-fallers did not.
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実験室（約 20 m2) に入室した被験者を，正面のス
クリーンに向かって壁から 2.5 m 離れた距離に配置
した椅子に座らせた。椅子の座り方，姿勢等調整した


















被験者の注視点等のデータは Eyemark Recorder を用










































































































危険箇所 総数 (n＝55) 高齢者 (n＝30) 中年者 (n＝14) 若年者 (n＝11) P 値
1 44（80.0) 25（83.3) 11（ 78.6) 8（72.7) *0.409
2 30（54.5) 17（56.7) 6（ 42.9) 7（63.6) 0.551
3 34（61.8) 19（63.6) 10（ 71.4) 5（45.5) 0.402
4 30（54.5) 16（53.3) 10（ 71.4) 4（36.4) 0.380
5 36（65.5) 18（60.0) 10（ 71.4) 8（72.7) 0.646
6 29（52.7) 14（46.7) 9（ 64.3) 6（54.5) 0.547
7 28（50.9) 15（50.0) 8（ 57.1) 5（45.5) 0.836
8 25（45.5) 13（43.3) 8（ 57.1) 4（36.4) 0.551
9 26（47.3) 14（46.7) 9（ 64.3) 3（27.3) 0.255
10 30（54.5) 17（56.7) 6（ 42.9) 7（63.6) 0.551
11 26（47.3) 11（36.7) 11（ 78.6) 4（36.4) 0.025
12 27（49.1) 12（40.0) 9（ 64.3) 6（54.5) 0.299
13 21（38.2) 9（30.0) 8（ 57.1) 4（36.4) 0.223
14 25（45.5) 12（40.0) 10（ 71.4) 3（27.3) 0.060
15 25（45.5) 13（43.3) 9（ 64.3) 3（27.3) 0.172
16 14（25.5) 6（20.0) 7（ 50.0) 1（ 9.1) 0.039
17 13（23.6) 7（23.3) 6（ 42.9) 0（ 0 ) *0.043
18 41（74.5) 19（63.6) 14（100 ) 8（72.7) *0.034
19 32（58.2) 15（50.0) 12（ 85.7) 5（45.5) 0.052
20 28（50.9) 12（40.0) 10（ 71.4) 6（54.5) 0.146
21 29（52.7) 12（40.0) 13（ 86.7) 4（36.4) 0.002
22 33（60.0) 14（46.7) 14（ 93.3) 5（45.5) *0.002
23 26（47.3) 12（40.0) 9（ 64.3) 5（45.5) 0.320
24 33（60.0) 16（53.3) 12（ 85.7) 5（45.5) 0.068
25 28（50.9) 15（50.0) 9（ 64.3) 4（36.4) 0.378
26 30（54.5) 13（43.3) 12（ 85.7) 5（45.5) 0.025
27 28（50.9) 12（40.0) 9（ 64.3) 7（63.6) 0.208
28 28（50.9) 13（43.3) 10（ 71.4) 5（45.5) 0.204
29 24（43.6) 11（36.7) 9（ 64.3) 4（36.4) 0.196
30 23（41.8) 12（40.0) 9（ 64.3) 2（18.2) 0.065
31 21（38.2) 9（30.0) 10（ 71.4) 2（18.2) 0.010
32 33（60.0) 18（60.0) 9（ 64.3) 6（54.5) 0.885
33 18（32.7) 7（23.3) 6（ 42.9) 5（45.5) 0.264
危険箇所（場所番号) 実数（％) χ2 検定 * :セルの 0を含む



































































































危険箇所 高齢者 (n＝30) 転倒高齢者 (n＝5) 非転倒高齢者 (n＝25) P 値
1 25（83.3) 3（60.0) 22（88.0) 0.556
2 17（56.7) 3（60.0) 14（56.0) 0.654
3 19（63.6) 4（80.0) 15（60.0) 0.626
4 16（53.3) 2（40.0) 14（56.0) 0.624
5 18（60.0) 2（40.0) 16（64.0) 0.622
6 14（46.7) 4（80.0) 10（40.0) 0.157
7 15（50.0) 3（60.0) 12（48.0) 0.667
8 13（43.3) 2（40.0) 11（44.0) 0.684
9 14（46.7) 1（20.0) 13（52.0) 0.336
10 17（56.7) 2（40.0) 15（60.0) 0.628
11 11（36.7) 1（20.0) 10（40.0) 0.626
12 12（40.0) 0（ 0 ) 12（48.0) 0.128
13 9（30.0) 0（ 0 ) 9（36.0) 0.286
14 12（40.0) 1（20.0) 11（44.0) 0.622
15 13（43.3) 3（60.0) 10（40.0) 0.628
16 6（20.0) 0（ 0 ) 6（24.0) 0.553
17 7（23.3) 0（ 0 ) 7（28.0) 0.304
18 19（63.6) 4（80.0) 15（60.0) 0.626
19 15（50.0) 4（80.0) 11（44.0) 0.330
20 12（40.0) 2（40.0) 10（40.0) 0.689
21 12（40.0) 0（ 0 ) 12（48.0) 0.128
22 14（46.7) 0（ 0 ) 14（56.0) 0.045
23 12（40.0) 1（20.0) 13（52.0) 0.336
24 16（53.3) 2（40.0) 14（56.0) 0.642
25 15（50.0) 2（40.0) 13（52.0) 0.668
26 13（43.3) 2（40.0) 11（44.0) 0.686
27 12（40.0) 1（20.0) 11（44.0) 0.622
28 13（43.3) 2（40.0) 11（44.0) 0.686
29 11（36.7) 2（40.0) 9（36.0) 0.687
30 12（40.0) 1（20.0) 11（44.0) 0.608
31 9（30.0) 0（ 0 ) 9（36.0) 0.286
32 18（60.0) 4（80.0) 14（56.0) 0.622
33 7（23.3) 1（20.0) 6（24.0) 0.717
危険箇所（場所番号) 実数（％) Fisher の直接確率法
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